A Study on Simultaneous Measurement of Fingerprint and Percutaneous Oxygen Saturation by 田中, 利幸 & 江口, 一彦
愛知工業大学研究報告        
第 45号 平成 22年           
 
                     
                                                                                                                                                                        
酸素飽和度と指紋認証の同時測定の検討 
                                       
                                                             
           A Study on Simultaneous Measurement of Fingerprint and Percutaneous Oxygen Saturation 
                                                                        
田中 利幸†,江口 一彦†† 
Toshiyuki TANAKA, Kazuhiko EGUTI 
                               
      Abstract: Fingerprint authentication is very important for security purpose, however, a fingerprint is easily 
stolen. Forged fingerprints using fake fingers are increasing to deceive various security check systems 
based on fingerprint authentication, e.g. immigration check, identification check of ATM machine and 
so on. Entry and departure control at an international airport consists of immigration, quarantine and 
custom. Fingerprint authentication for immigration and thermo-graph equipments for quarantine to 
find passengers infected with high fever are used to support above control respectively.  
In this paper we propose to employ simultaneous measurement of fingerprint and percutaneous 
oxygen saturation to prevent illegal entry and to improve quarantine performance. 90% of counterfeit 
fingers can be detected by the proposed system. It also improves the possibility to find respiratory 
diseases not necessarily with high fever e.g. pneumonia or tuberculosis. 
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 図 3、図 4 は赤色光の成分波形と赤外光の成分波形で
ある。この成分波形を用いて酸素飽和度を測定した。酸
素飽和度を測定するのに Peak-to-Peak を用いる。 
赤色光の Peak-to-Peak 赤色(R)   0.099 [V] 
赤外光の Peak-to-Peak 赤外(IR)  0.213 [V] 





図 2 容積脈波法 
 
図 3 赤色光の成分波形 
 
図 4 赤外光の成分波形 
図 3 赤色光の成分波形 
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図 5 透過光量判断 
 
図 6 透過光量判断結果 
図 7 全反射法光学式 
 
図 8 静電容量式 
[mv] 
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例えば 3：2 に分けると，しきい値はそれぞれ左が 51.79、
















































図 9 小領域で分割 
 
図 11 薄いピクセルで局所２値化 
 
図 12 内分比 3:2 で２値化 
 
図 10 局所２値化 
 
図 13 指紋入力結果 
 
図 14 指紋入力結果 
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 光学式 静電容量 
取得範囲 狭い 広い 
写り方 鮮明 粗い 
隆線の交差 無し あり 
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           (受理 平成 22 年 3 月 19 日) 
 
図 15 細線化処理結果 
 
図 16 テンプレートマッチング結果 
表 3 全反射法光学式と静電容量式の比較 
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